


































































































































































































































































































































































































































，280 、1！e元・山木 淋淡の局所化学療法 オ屯1μ晃医拓信　1．953
に準．ずるものと思われる。從つ．て，尿渕割莫吸敗性の実験
は，．かかる見地から試みられ，前に述べたよ“）に予期した
結果に達した課で，高濃．度に翻織内へ浸渣することを裏付
けたものである。
　　葺）れわれが経轟翁したこれ的；丁曼・1∫k帰訓列は，｝驚異白蝋
成．果を示した訳であるが，これを以て行詰りを打
解し得たと．いう訳で．はなV・。耐性菌の変異及び生
態に関する章節と，各細．織への藥剤の作用機序に
関する実証的研究とが行われなければならない。
　　國．　．　　　結　　　語　　　　　　』
　　　幽　　　．　　　・　　ご　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　1．Peni．cillin，，　Stl・eptomysi．n，　Terramysin等の各
種化学法剤を’直接尿道：内に昭三．伍し，長時闇（3時間
以上）保持せしめた結果，急性淋26例でぽ25例
（g6％），慢性淋23例でば16例（69％），両者を合せ
計49例のili　41例（83％）が杢治し，た．6
　　2．　1n1「百1れ宝入f列とユH2i亘1以」．二艶匡続酒三．入移b’ij
との川には効果の優劣を認めなかった。・
　　3．急性淋には1’enici11in　10万箪位，慢照・三淋に
はStreptomysin　250　mgの尿道注入が最も刺戟が少
な．く，最適と思われ，またHyaluronidase混合注
入の効果も慢性淋に対して極めて顯著であった。
　　4．既往における治療の有無との関係におV・て
は，無治療のもの程有効が．あり，あら．ゆる治療に
抵抗したもの程有効率は下降して．いた。
　　5・薬斉ゆ尿道注入後の血・中1遣鍍は・縁濃度．な
がらその存在を認め（Penicillin　O．Ol～0．06　u／cc，
Sulfamin　O．8．～1．8　mg％），尿道粘膜から．の吸牧を磁i
回し，更にHyaluronldase混入．の場合はPenidllin，
Sulfamin．とも，．軍畑注．入の場含より島牧が迅．速で
該液排i’1．ほで概ね同濃i度を保持し．ていた。特に
Hyaluronida§e　l加Penicillinで1ま呈1．t．独注入より高濃
度を＝示。した（o．OIN・Q．（45　u／〔：c）。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（11忍禾1128．7．9受・伺’）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　Summary
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　，
　　　　　　’Ato毛al　o£4996norrhoea　patients（26．acute　cases　and　23　chronic）、vere　treated　by　impregn－
　　　　ating　＞arious　antib正otic　501utions　dfrectly　into　uretllra．　By　fastening　all　elastic　bal〕d　around　the
　　　silltls　colonarius　the　solutfolls　were　retai1】ed　for　3　hours．　　No　special　poses　、vere　required　of　the
・　P．atients　a．nd　volu重lta・　ry　movements　were　pe士mitted．
　　　　　　　Highly．s■、　tisfactori・results　were　bbtained　hl　an　all－over　83％；Out　of　25　acute　cases　96％
　　　v㌧rere．cured．
　　　　　　　For　acute　cases　100．000　u．　penic｛llin，　and　for　chronic　cases　strep｛omycin　250　mg　is　suggested
　　　　and　in　both　cases　the　absellce　of　side　cffects．is　note　worthy　with　various　ad．vantageous　points　over
　　　others．　It　was　also　revealled　that　for　chronic　cases　combinlng　Hyaluronidase　is　effective．
　　　　　　　　　け　　し　　　　　　　In　re．gards　to　the　number　of　impregnac　tions　there　seems走。　bc　no　advantage　in　increa．sing　the
　　　number　of　impregnations．　　　　　　’
　　　　　It　was　noted　that　in　all　cases　in　which　no　prior　treatment　was　given　the　results　、vere
　　　gratifylng　where　as，　in　cases　resistant　to　previolls　treatment．the　results　、vere　less　effective．
　　　　　　　．A　trace　of　the　impregnated　substance　was　proved　in　the　blood　level　a壬ter　impregnation　of
　　　penicillin　and　acetosulfamin　whicll　confirms　the　permeability　through　the　urethra，　1　mucous　me一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　rpbrane．　A　comparison　was　run　betweell　the　sesults　of　usagea．nd　llop－usage　of　Hyaluronidase　witll
　　　penicillin　and　acetosulfamin　from　w垣ch　we　obtained　significant．　curves　with　identical　tendency．
　　　In　o亡her　words　it．was　revealled　tllat　with　hyaluronidase　an　increase　of　prelncability　and　a　higher
　　　concentra‘　tion　of　the　blood　can　be　expected・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　fReceived　July　9，】953）
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